
































































































































































































































































































































































































































































































































total 2 0 4 9 1 18 22 0 0
Note．　The　native　speaker’s　data　set　contains　a　total　of　28，506　tokens．　The　learner
data　sets　before　and　after　studying　abroad　contain　a　total　of　20，433　and　30，326　tokens
respectively．
Notes
This　study　is　being　conducted　as　a　part　of　my　doctoral　dissertation
research，　Yamamoto（2009）．　An　earlier　version　of　this　paper　was
presented　at　the　2009　Annual　Conference　of　The　Association　of
International　Behavioral　Studies　in　Kyoto．
1
2
3
An　adjacency　pair　consists　of　two　sequentially　ordered　utterances　by　different
speakers．　The　second　is　usually　a　response　to　the　first，　e．g．　question－answer
（Schegloff＆Sacks，1973）．
Atypical　narrative　includes　the　following　six　components：Abstract，　Orientation，
Complicating　action，　Result（or　Resolution），　Coda　and　Evaluation（Labov，
1972；Labov＆Waletzky，1967）．
Yamamoto（2009）shows　that　the　Japanese　university　students　used　but，　oh
and　well　in　adjacency　pairs　in　a　more　native－1ike　way　after　their　6－week　stay
in　Australia／New　Zealand　and　that　proper　use　of　the　DMs　enabled　them　to
interact　with　native　speakers　more　smoothly．
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4」But，　oh　and　well　also　help　both　a　speaker　and　hearer（s）to　manage　the　turn－
　　　taking　system（Heritage，2002；Schiffrin，1987）．
5The　participants　of　the　study　abroad　program　may　be　unique　as　a　research
　　　sample　with　respect　to　factors　identified　in　the　previous　research　on
　　　individual　differences　in　second　language　learning（e．g．　Larsen－Freeman＆
　　　Long，1991）．　For　example，　they　might　have　stronger　motivation　for　English
　　　learning　and　positive　attitudes　toward　the　language　and　toward　risk－taking　of
　　　living　abroad　and　interacting　with　native　speakers．
6　The　learners　were　required　to　achieve　at　least　5000n　the　TOEIC⑧test．　The
　　　mean　score　of　the　learners　analyzed　in　this　study　was　623．15（SD　91．19）．
7　Due　to　the　constraints　of　students’coursework　and　examinations，　it　was
　　　impossible　to　schedule　the　recording　sessions　without　6－week　intervals　before
　　　and　after　the　program．
8　Native　speakers　matched　to　the　learners　were　all　males　in　their　30’s　to　40’s，
　　　professionals　in　secondary　education　for　English　speaking　children．
9　AntConc　3．1．3　and　the　Search　function　of　Microsoft　Excel⑧were　used．
10　Quoted　utterances　may　be　preceded　by　not　only　say　but　also　go　or　be　like．
11　The　use　of　these　DMs　in　quotations　may　be　the　narrators’fictitious
　　　demonstration，　who　might　aim　to　entertain　the　other　participants．　The
　　　original　speech　events　might　not　have　included　oh　or　well（or　the　original
　　　utterances　themselves　might　not　have　existed），　because　a　quoted　utterance
　　　may　not　be　a　verbatim　record　of　its　original　utterance（Clark＆Gerrig，1990；
　　　Tannen，1989）．
12　（6）includes　two　instances　of　but．　They　do　not　occur　at　the　narrative　initial
　　　position　but　conjoin　two　adjacent　clauses　in　the　middle　of　the　narrative，　and
　　　thus　they　have　been　excluded　from　the　analysis．
13　Noosa　is　a　famous　resort　in　Australia．
14　1n（7），　but　does　not　conjoin　the　two　adjacent　utterances．　The　utterance
　　　before　bzat　is　a　fragment（“so”by　Brian）．
15　The　following　is　an　example　of　a　learner’s　narrative　initiation　using
　　　unlexicalized　fillers，“uhhm”and“uhh”．
→　Mari：uhhm　strange　thing（1．5）uhh　mm　my　homestays　family　has　dog？2
　　　　　　　　　　dogs？
　　　　David：mm　hm
　　　　Mari：one　is　mm　like　this．（（followed　by　Mari’s　story　on　the“strange”pets））
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